




― Aldhelm, Bede, the Old English Martyrology and Ælfric
島﨑　里子
Chaste Marriage in Old English Saints’ Lives
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In his Lives of Saints, Ælfric (c.955 – c.1010) treats three saints’ couples of chaste or spiritual 
marriage: Julian and Basilissa, Cecilia and Valerian and Chrysanthus and Daria.  This article 
discusses Ælfric’s intention of selecting this religiously sensitive theme for the guidance to his 
lay patrons, in comparison with those of his predecessors, such as Aldhelm (c.639 – 709), Bede 
(672/673 – 735) and the unknown author of the Old English Martyrology (9C).  The result suggests 
the fact not only that these English religious writers dealt with the same theme in different ways 
with their own intentions, but also that the way in which they received and transformed the continent 




Eynsham: c.955 – c.1010）は、代表作の一つ『聖人伝』（Lives of Saints）の中で、このchaste 
marriageのカップルを3組（Julian and Basilissa, Chrysanthus and Daria, Cecilia and Valerian）
取り上げている。










（Aldhelm: c.640? – 709）がラテン語の大著De Virginitate（『純潔性について』）の中で聖人
伝を扱い、8 世紀にはベーダ（Bede: 673? – 735）が同じくラテン語でMartyrologium（『殉








































アルドヘルムはまた、De Virginitateの中で、virginを 3 つのランク（virginitas, castitas, 
iugalitas）に分け、序列について説明している 4。独身至上主義の修道院社会において、



































者であると同時に、代表作『英国教会史』（Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum）を著
わした歴史家としても知られている。その『英国教会史』の中で、彼は『殉教伝』の執筆
について次のように述べている 5。
Ex quo tempore accepti presbyteratus usque ad annum aetatis usque ad annum 
aetatis meae LVIIII haec in Scripturam sanctam meae meorumque necessitati ex 
opusculis uenerabilium partum breuiter adnotare, siue etiam ad formam sensus et 
interpretationis eorum superadicere curaui:
（中略）  
Martyrologium de nataliciis sanctorum martyrum diebus, in quo omnes, quos 
inuenire potui, non solum qua die uerum etiam quo genere certaminis uel sub quo 
iudice mundum uicerint, diligenter adnotare studui. 566 – 570
From the time I became a priest until the fifty-ninth year of my life I have made it my 
business, for my own benefit and that of my brothers, to make brief extracts form the 
works of the venerable fathers on the holy Scriptures, or to add notes of my own to 
clarify their sense and interpretation.   
（中略）  
A martyrology of the festivals of the holy martyrs, in which I have diligently tried to 
note down all that I could find about them, not only on what day, but also by what 
























エルフリックの『聖人伝』で扱われる他の話と同様、chaste marriageを扱った 3 話も、
大陸から英国に伝播した当初はラテン語で、その後、古英語に翻訳されて人々の間に受容





















Daria was said to have been so well trained in dialectical arts and so well versed in 
the sophistical procedures of syllogism that even the most eloquent orators feared to 
test the sagacious intellect of the young girl in an argument10. 
この後、クリサンサスとダリアは、非常に長い論争と相互の意見交換（“a very lengthy 






















異教の権力者による 2 人の拷問についての記述はない。結婚についても、次のように 2 人
の共同生活の事実を述べるのみである。
…hig lyfedon hym þa samod on clænnysse, and samod hyra lyf geendodon on 
martyrdome, and samod restað on anre byrgenne…14
…then they lived together in celibacy, and ended their life together, and rest together 
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in one tomb…15 
エルフリックの「クリサンサスとダリア」とラテン語原典との比較については、島﨑





































になった 17。ラファエロ（Raphael, Santi: 1483 – 1520）の描いたオルガンを手にした図像

















































Nu, ge la Godes cempan, awurpað caflice eow fram þæra þeostra weorc and wurðað 
ymbscrydde mid leohtes wæpnum to þysum gewinne nu. Ge habbað gecampod swiðe 
godne campdom, eowerne ryne ge gefyldon and geleafan geheoldon. Gaþ to þam 
wuldorbeage þæs wynsuman lifes, [þone] se rihtwisa dema deð eow to edleane.  
 （80:下線は筆者）
Now, O soldiers of God boldly cast away from yourselves the works of the darkness 
and be now clothed for this conflict with the armour of light. You have fought an 
exceedingly good fight, have completed your course and have kept the faith. Go to 











男の存在を疑って、「その天使を見せて欲しい」“Do þæt ic geseo sylf þone engel”（27 – 28:
下線は筆者）と要求する。それに対してセシリアは、「（洗礼を受ければ）すぐにも光り
輝く天使が見えるでしょう」“þu miht sona geseon þone scinendan engel”（31:下線は筆者）
と答える。バ㆑リアンが洗礼を受けるために教皇ウルバンを訪ね、ウルバンが神に祈る
と、「彼らの目の前に突然、黄金の書状を手にした神の天使が現れる」“þa færlice æt foran 
heora gesihþum com Godes engel mid anum gyldenum gewrite”（39 – 40:下線は筆者）。洗
礼を受けたバ㆑リアンが帰宅すると、セシリアの傍らには天使が立っており、花冠を 2
人に手渡し、その花冠は「純潔を愛する者以外は見ることができない」“ne hi nan man ne 
gesihð butan se þe clænnysse lufað”（58 – 59:下線は筆者）と語る。翌朝、バ㆑リアンの弟
ティブルティウスが 2 人を訪ね、冬なのにもかかわらず「百合の花とバラが香っている」




ても、「お前には見えない」“þu ne miht geseon”（82:下線は筆者）が、異教を捨てて、洗
礼で身を清めれば、「お前にも見える」“þone þu miht geseon”（89 – 90:下線は筆者）と諭
す。ティブルティウスが教皇ウルバンを訪ね、洗礼を受け、7 日間の説教を受けて帰宅
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